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N athaniel Hawthorneの“MyKinsman， Major必 Molineux"は、彼の数ある優れた短編小説の中でも、









の解釈によれば、 Robinは若きアメ 1):カを、 MajorMolineuxはアメリカ植民地を支配するイギリス本国
を表し、 Molineuxが民衆により追放され、 Robinがその影響力から解放されることは、すなわちアメ 1)カ
のイギ 1)スからの独立を象徴している。緩史的解釈は Q.D. Leavisをもって鴨矢とし、それに続く Roy










ile¥え、その後、叉oyR. Male， Louis Paul， F1'ederick Crews， Dennis B1'ow11， Robert E. Abramsなどがこ









Waggonerをはじめとして、 SeymourL. Gross， Arthur T. Broes， Alexander W. Allison， Carl Dennis， 






Waggonerが、“Hawthornehere has found a way of using the past to discover meanings at once 























は‘HyattH. Waggoner は、“Robinhas finalIy come to understand something of the moral complexity 
of the world and to accept his own complicity in the universal guilt. と述べているが、では具体的に、
“the moral complexity of the world"と“hisown complicity in the universal guilt"は何を指すかと
なると、どこにも書かれていない。 7 また SeymourL. Gross は、最終的に Robinが“anapprehension of 
the nature of moral reality"に達したとしているが、ここでもやはり“thenature of moral reality"の
具体的内容は不明のままである 08 Roger P. WalIinsに至っては、“theway is open for further growth 
Robinグ〉安打ったこと 9 
and real independence .・ー"とあるだけで、その根拠はどこにも示されていない。9先に摩史的、もしく
は心理学的解釈論者に含めた内にも、作中にモラルらしきものを求める人がいるが、彼らの意見も伺様に
漠然としたものでしかない。例えばDanielG. Hoffman は、 Robinの至った自己認識にこの作品のモラル
があるとしているが、では一体彼は自巳をどのようなものとして認識したというのか。 10
もちろん中には、モラルの内容をはっきりさせている論者もいる。だが、彼らの意見は必ずしも一致し
ていない。 A.B. Englandによれば、“whatRobin Molineux learns is something about the inefficacy of 
the will in a mysterious and complex world."となるし、].C. Nitzscheの見解では、精神的傾値の物質
的価値に対する{愛越性とされている。 11残る ArthurT. Broes， Alexander W. Allison， Carl Dennis， 
















































波し守に船貨を支払った Robinは、父の従克弟の MajorMolineuxを探しに、意気;揚務々 と!町町中へ采り込
んで































た“'Maynot one man have several voices， Robin， as well as two complexions ?'"との紳士の言葉に
対して、 RobinU:，“'Perhaps a man may; but Heaven forbid that a woman should ('" (226) と返事を
しているが、ここで Robinが思い浮かべている女性とは、緋色のベチコートの女にほかならない。従っ
て、彼女は女性全体を代表しており、そして Robinの顧い虚しく、こつの顔を持っている。
ここでの Robinの態度は揺れている。彼は相手に“'Prettymistress'"と時びかけ、その後で“for1 may 












So saying， the fair and hospitable dame took our hero by the hand; and though the touch 
was light， and the force was gentleness， and though Robin read in her eyes what he did not 
hear in her words， yet the slender waisted woman， inthe scarlet petticoat， proved stronger 
than the athletic country youth. She had drawn his halfべ九rilingfootsteps nearly to the 









とl韻つてのことであった。ところが、“theyouth felt an instinctive antipathy towards the guardian of 
midnight order . .一"(218) とあるように、彼は社会秩序の擁護者たる夜警の権滅的な態度に本能的反発
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えてしまうかもしれない。確かに最初はそうであったかもしれないが、 n令官 Scarlet Letterの中で、“No
man， for any considerable period， can wear one face to himself， and another to the multitude， without 









れ何を表しているのだろうか。本文中には、“Theeffect was as if two individual devils， a fiend of fire 
and a fiend of darkness， had united themselves to form this infernal visage." (220) と書かれており、
赤は火を、黒はi詰を意味するとされている。ところがこの男が三たぴ登場する行列の場面では、“Thesingle 
horseman . . . by his fierce and variegated countenance， appeared like war personified; the red of one 
cheek was an emblem of fire and sword; the blackness of the other betokened the mourning which 
attends them." (227)となっており、赤は火と剣の、黒はそれに伴う悲しみの色と解釈されている。この
点に関して、 Hawthorneの説明は一貫性を欠くように思われる。しかしここで注目すべきは、註awthorne
が最初の説明では、“Theeffect was as if . . . ."という言い回しを用い、ニ番自の説明でも、わざわぎ
“The single horseman . . . appeared like . . . ."としている点である。 Hawthorneは赤と黒が表すもの





の意見では、赤黒に染め分けられた男の顔は、 Robinの心の中での“yearningfor freedom from authority 
and for a worldly patrimony"の葛藤を表すとされ、 SeymourL. Grossによれば、“hisface， marked in 
red and black， isthe geography of Robin's voyage-the voyage from the blind innocence of a primal 





あることを述べたかったのではあるまいか。当然ここに、“'Maynot one man have several voices， Robin， 









Robinは奇妙な顔の努についてしばらく思いを巡らすが、すぐに“settledthis point shrewdly， ration. 
ally， and satisfactorily" (220)してしまい、他に楽しみを探し始める。多様な側面が重なり合う現実世界
は、“shrewdly，rationally， and satisfactorily"に解決できるものではない。彼は勝手に解決できたつも
りになっているに過ぎず、二面的舗値観の世界を理解するには未だ烹っていない。
Robinは所在無げに教会の階段に腰を下ろして、“heendeavored to define the forms of distant objects， 




続いて彼の耳には、“amurmur， which swept continually along the street， yet was scarcely audible， 
except to an unaccustomed ear like his"が問こえてくる。それは、“alow， dull， dreamy sound， 





ページに当たっている。その光に関しでも、ニ函的解釈が施されている。すなわち、“日adN ature， inthat 
deep hour， become a worshipper in the house， which man had builded? Or was that heavenly light 
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り出した Robinは、もはや元の生活に廃ることはできない。その動かしがたい現実が、“Thenhe saw them 
go in at the door; and when Robin would have entered also， the latch tinkled into its place， and he was 









では、なぜこのようなことが起きるのか。このfl寺の Robinの精神状態を説明して、“hismind kept vibrat-

























H. Waggonerが、“Truth，as Hawthorne believed， may sometimes come more clearly to the haunted 









要まであったのか。紳士の“‘Inthe mean time， as 1 have a singular curiosity to witness your meeting， 
1 wiU sit down here upon the steps， and bear you company.''' (225) との言葉は、彼がRobinに付き合
う動機を国らずも暴露している。尊敬すべき抗olineuxが辱めを受ける様子を目にした時、Robinがいかな
る反応を示すか観察したいとの好奇心が、紳士をその場に留まらせている。 Ha，λTthorneの作品には、例え
























る。 Robinはこの一部のみを捉えて、性急な判断を下してしまったわけである。だが、“Onthey went， in







やがて行列は Robinの践の前までやってくる。そこに、“Thena redder light disturbed the moonbeams， 
and a dense multitude of torches shone along the street， concealing by their glare whatever object they 
illuminated." (227) という文章が出てくる。更にもうしばらく後には、“theunsteady brightness of the 


























る。例えば TJzeScarlet Letterの“TheCustom-House"には、 J、下のような記述がある。
Moonlight， ina familiar room， falIing so white upon the carpet， and showing al its figur・es
so distinctly，-making every object so minutely visible， yet so unlike a morning or noontide 
visibility，-is a medium the most suitable for a romance-writer to get acquainted with his 
illusive guests. . . al these details， so completely seen， and so spiritualized by the unusual 
light， that they seem to lose their actual substance， and become things of intellect. Nothing 
is too small or too trifling to undergo this change， and acquire dignity thereby.22 




“The book， ifyou would see anything in it， requires to be read in the clear， brown， twilight 
atmosphere in which it was written; if opened in the sunshine， itis apt to look exceedingly like a 













the Province Houseらしい。 Robinは老人をこのtheProvince Houseのバルコニーに見かける。老人が
the Province Houseを荒らす暴徒の一人として、その場に居合わせたとも考えられるが、その時の彼の様
子は、“Infront of the Gothic window stood the old citizen， wrapped in a wide gown， his grey periwig 
exchanged for a nightcap， which was thrust back from his forehead， and his silk stockings hanging 


















るが、それは“tar-and-featherydignity" (228)である。また、彼の“ahead that had grown grey in 
honor"は、今では“fouldisgrace" (229)にまみれている。つまり彼は、その職務上有する権威にもかか
わらず、というよりむしろ、その権威があだとなって、塁手めを被っている。彼の容姿は“betokening a 
steady soul"であるが、市isenemies had found the means to shake it." (228) している。しかし、
“His whole frame was agitated by a quick， and continual tremor . . ."(228-29)であろうとも、そ
の震えを“hispride strove to queIl， even in those circumstances of overwhelming humiliation." (229) 
















領域である。 TheScarlet Letterで、 HesterとDimmesdaleが姦通の罪を犯すのも、 Hesはte町rが魔王と出
会い、そのi帳援碕簿苧に血てでで、ψ、署名したと称するのも、いずれも森でのことでで、ある。また“YoungGo∞odmanI訟3弘I

































!擦を下ろして、通りを眺めている場商で、“themoon， 'creating， like the imaginative power， a beautiful 
strangeness in familiar objects，' gave something of romance to a scene， that might not have possessed 
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わってくる。騒音は Robinのいる位誼からでは“adistant shout"に過ぎないが、実は“apparentlyloud 
where it originated" (221)である。音は同じでも、それを遠くで開くか、近くで開くかによって、小さ
くもなれば、大きくもなる。
行列の通過した後、設obinと紳士伝の閉で交わされる会話は大変興味深い。 Robinは紳士に向かつて、
“‘Thanks to you， and to my other friends， I have at last met my kinsman . . ア， (230) とお札を述






とは彼が物事のこ間性を体得し、それを駆使する術を覚えたことの証志となろう。紳士に、“'You have then 
adopted a new subject of inquiry ?'"と尋ねられて、 Robinは、“‘Why，yes， Sir'" (230) と答えている
が、まだ詑然自失としている彼に、“anew subject of inquiry"など考えつくはずもなく、ロから出まか







good friend Robin， not to-night， at least . .  Some few days hence， ifyou continue to wish it， I will 
speed you on your journey. Or， ifyou prefer to remain with us， perhaps， as you are a shrewd youth， 



























in the world， without the help of . . . Major Molineux，n するため、 Robinは町に残るとして、はほ意見
の一致を見ている。 28 ところがCarlDennisの解釈では、 Robinは町に穏まるにしても、それは自ら望んで
のことではなく、生まれ故郷の慨値観を裏切った彼には、もはや帰るべき放努防fないため、そうするに過
ぎないとしている。 29 また ArthurT. Broesは、一夜の経験により町の悪に染まった Robinは、間じ悪の
























が、森でBr‘ownの絶叫するよ -5tこ、“‘Thereis no good on earth; and sin is but a name. Come， devil! 
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